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The Clinical Meaning of the Measurement of the Chest Wall Movement 
KAZUNARI SATOly{URA 
Department of the First Surgery, Faculty of Medicine, Kyoto University 
Using a 6・channeledlinear magnetometer, the chest wall movement of the esophgeal cancer patients 
was measured before operation. The patients were devided into two groups. Group A: measured value 
of the bilateral chest wall movement was equal. Group B: measured value of the chest wall movement was 
different. (One side of the chest wall movement was restricted.) Two groups were compared with 
several factors in pre-, intra-, post-operation. Two groups had difference in thickness and adhesion of the 
pleura, operation time, bleeding volume on thoracotomy, lymph nodes metastasis to inti;-athoratic region, 
and staging by lymph nodes metastasis. (Group B had larger value in these factors.) 
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た．横隔神経も損傷されていなかった． 既往歴として A 群には結核5例 B群には結核5
手術の皮膚切開線を図 4fこ示す． 11.その他の呼吸器系疾患の既往は両群ともなかった．
これらの症例を 2群に分けた． 胸部レントゲンでは， A群で両側の胸膜肥厚症例5
術前，座位安静呼吸時の胸郭運動検査で，胸部の左 例．（うち4例は石灰化を伴う陳l日性の結核病巣を認
右対称な部位（A点と B点， C点と D点）の変位量 めた） B群で右側のみの胸膜肥厚症例5例（全例陳旧
が同じで左右対称運動をしている症例（A点の変位量 性結核病巣を認めた），右側の肋骨骨折痕（ 4ヵ所の
,/B点の変位量，または， C点の変位量／D点の変位 多発性骨折痕で、偽関節にもならず治癒していた） 111 
量，が 1の症171)を A 群，左右対称運動をしていな を認めた．両群とも結核の既往歴のある症例で胸膜肥
い症例で右俣IJの運動が低下している症例（A点の変位 厚を認めた．























症例数 22 15 
男女比 18 4 11. 4 
年齢 61.3±10.0 64.0±7.5 
stage 1 4/22 3/15 
stage 2 4122 2/15 
stage 3 5/22 4/15 
stage 4 9/22 6/15 
表 2
A B 
%VC 100.9± 16.6 104.0±20.5 
FEV1 o9百 75.5±7.5 72.4± 10.0 
Pao2 85.7±7.3 87.4±9.6 
Paco2 40.3±3.1 40.4±2.3 
表 3
A B 
手術時間＊ 8.7±1.7 10.9±3.2 
開胸時間 3.6 ±0. 72 3.8±0.85 
術中出血量 1330±510 1700±890 





nO 12122 3/15 
nl 2122 3/15 
n3 3122 6/15 
n4 5122 3/15 












(21術中（表 3, 4 図5, 6) 
手術記録て開胸時所見を検索すると，胸膜の肥厚及








































































術時聞が B群で有意に長いのは， 3領域郭清が B群
で有意に多いためで‘あると考えられる．両群の3領域




















































































呼吸器合併症は A群で2例， B群で 117Jを認めた
が両群間に有意差は認められなかった．以上のことよ
り術後では両群聞に有意差は認められなかった．
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